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東北大学全学教育における英語読解用語彙の選定に
ついて






































































































































































































と言うが，その線とは，後段で言うところの 1 ， 2 年



















































































































3 - 1 ．GSL, AWLの「語彙レベル」


















































































































































3 - 2 ．AWL, GSL, JACET8250のword family
Compleat Lexical Tutor v6.2のFamilizerは，BNC
中の頻出上位20000語を元に，入力語をword family
リ ス ト に 展 開（ ま た は， 複 数 の 入 力 語 を 単 一 の
headwordに収斂）する機能を持っている．（1）は，
appropriate,  injury, regionを与え，それぞれのword 









































































立 ち 上 げ ら れ たTOEFL 2000 Spoken and Written 



























Total writing: 172 1071700
TOTAL CORPUS: 423 2737200































































レベル 4 ないし 5 以下の単語の多くがGSLやAWLの
リストではカバーできないということである．
（3）  abide    anon
  abject    antipathy
  abode    apathy
  abominable  apparition
  abstain    appellation
  abyss    ardent
  acquiesce  ascend
  affirm    ascribe
  afore    asunder
  afresh    atrocious
  aggravate  attire
  aghast    aught
  ail    averse
  ajar    awhile
  amaze    ballad
  amiable    banister
  amiss    beck
  anew    befit
  animate    beguile
  annihilate  behold
  ...    ...
（4）  absorb    diet




  atom    emergency
  award    emotion
  barrier    engage
  billion    era
  brand    evidence
  burden    executive
  campaign  facility





  convey    geography
  crisis    graduate
  criticism   household





















（5）  allele    geologic
  amplitude  handbook
  angular    hypermedia


















  external    silica
  fallacy    specie
  forme    transact

















































































































































































































2 ．English for Specific Purposes
  （www.elsevier.com/locate/esp）
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